An Annotated Translation of Chingai's Ketsujo Ojo Shu (3) Chapter V : section 1, section 2 by 服部, 純啓

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
服
部
純
啓
︻
抄
録
︼
本
稿
は
︑
珍
海
︵
一
〇
九
二
～
一
一
五
二
︶
撰

決
定
往
生
集

諸
本
の
う
ち
現
時
点
で
は
最
良
の
本
文
を
提
供
す
る
と
見
ら
れ
る
︑
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
元
禄
九
年
版
本
の
︑

修
因
決
定

の
う
ち

惣
明
修
因

及
び

別
明
菩
提
心

の
訓
読
と
現
代
語
訳
で
あ
る
︒

決
定
往
生
集

の
諸
本
に
つ
い
て
は
︑
坂
上
雅
翁


決
定
往
生
集

諸
本
攷

︵

淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要

第
三
〇
号
︑
一
九
九
一
︑
淑
徳
短
期
大
学
︶
等
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
ま
た
︑
坂
上

禅
林
寺
本

決
定
往
生
集

の
研
究
︵
一
︶
～
︵
三
︶

︵

淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要

第
三
二
～
三
四
号
︑
一
九
九
三
～
一
九
九
五
︶
に
お
い
て
禅
林
寺
本
の
翻
刻
︑
訓
読
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
作
業
の
過
程
で
佛
教
大
学
︑
本
庄
良
文
教
授
に
ご
指
導
を
賜
っ
た
︒
ま
た
︑
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
に
は
︑
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
︑
複
写
を
許
可
頂
き
︑
本
稿
掲
載
に
関
し
て
も
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
︒
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
︒
今
後
︑
続
編
を
寄
稿
予
定
で
あ
る
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
：
珍
海
︑

決
定
往
生
集

︑
修
因
決
定
︑
惣
明
修
因
︑
別
明
菩
提
心︻
凡
例
︼
一
︑
底
本
︵
○底
︶
は
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
︑
元
禄
九
︵
一
六
九
六
︶
年
版
本
を
使
用
す
る
︒
一
︑
校
本
に
は
左
記
の
資
料
を
用
い
た
︒
○寛
：
寛
文
五
︵
一
六
六
五
︶
年
版
︑
︵
※
宝
永
七
︵
一
七
一
〇
︶
年
版
も
同
じ
版
木
で
あ
る
た
め
本
稿
で
は
記
載
し
な
い
︒
︶
○大
：

大
正
新
修
大
蔵
経

第
八
四
巻
所
収
本
○浄
：

浄
土
宗
全
書

第
一
五
巻
所
収
本
一
︑
本
稿
は
︑
上
段
か
ら
校
異
︑
訓
読
︑
現
代
語
訳
の
順
で
掲
載
す
る
︒
一
︑
訓
読
の
本
文
中
に
元
禄
版
︵
丁
数
︑
左
右
︶
を
記
す
︒
一
︑
末
尾
に
底
本
の
複
写
を
添
付
し
︑
下
部
に
は
丁
数
︵
〇
丁
右
︑
〇
丁
左
︶
を
記
載
す
る
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
四
一
一
︑
註
記
の
後
に
︻
補
註
︼
を
設
け
る
︒
一
︑
訓
読
の
本
文
中
に
元
禄
版
の
︵
丁
数
・
左
右
︶
を
記
す
︒
一
︑
問
答
箇
所
は
︑
現
代
語
訳
に
︻
問
︼
・
︻
答
︼
と
適
宜
記
載
し
た
︒
一
︑
底
本
に
基
づ
き
旧
字
は
改
変
せ
ず
訓
読
を
行
っ
た
が
︑
異
体
字
は
環
境
の
許
す
限
り
正
字
に
改
め
た
︒
現
代
語
訳
に
は
原
則
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
︒
一
︑
捨
て
仮
名
は
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
︒
一
︑
割
注
な
ど
の
文
字
の
小
さ
い
箇
所
は
︿
﹀
で
括
っ
た
︒
①
○底

總

○寛
○浄

惣

②
○底

念

○大

念
佛

第
五
に
修
因
決
定
と
は
︑
委
し
く
す
る
に
六
門
有
り
︒
一
に
は
總
①
じ
て
修
因
を
明
し
︑
二
に
は
別
し
て
菩
提
心
を
明
し
︑
三
に
は
往
生
の
正
業
を
明
し
︑
四
に
は
修
行
の
相
を
明
し
︑
五
に
は
稱
名
の
益
を
明
し
︑
六
つ
に
は
念
②
の
分
齊
を
明
す
︒
第
五
に
修
因
決
定
と
は
︑
詳
細
に
分
け
る
と
六
門
あ
る
︒
第
一
に
は
総
体
的
に
往
生
の
因
と
し
て
の
修
行
︵
修
因
︶
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
二
に
は
と
り
わ
け
菩
提
心
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
三
に
は
往
生
の
正
業
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
四
に
は
修
行
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
五
に
は
称
名
の
利
益
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
六
に
は
念
の
数
量
を
明
ら
か
に
す
る
︒
③
○底

總

○寛
○浄

惣

④
○底

観
經
記

○浄

観
経
疏

⑤
○底

麤

○寛
○大
○浄

麁

⑥
○底

井

○寛

菩
薩

⑦
○底

不
謗
方

○大

呵
謗
方

第
一
に
總
③
と
は
︑

觀
經
の
記
④

に
云
く
︑


涅
槃
經

に
依
る
に
︑
一
切
の
善
業
は
︑
皆
淨
土
の
因
な
り
︒
麤
⑤
要
に
四
つ
有
り
︒
一
つ
に
は
戒
を
修
す
る
を
因
と
爲
す
︒
十
惡
を
遠
離
し
て
︵
三
十
一
丁
左
︶
十
善
を
修
す
る
等
な
り
︒
二
に
は
施
を
修
す
る
を
因
と
爲
す
︒
井
⑥
を
作
り
︑
菓
を
種
え
︑
病
に
醫
藥
を
施
し
︑
像
を
造
り
︑
塔
を
立
つ(	
)
︒
三
に
は
/
を
修
す
る
を
因
と
爲
す
︒
經
卷
を
書
寫
し
︑
乃
至
一
偈
を
聽
受
し
︑
讀
誦
し
︑
他
の
爲
に
演
説
す
︒
四
に
は
護
法
を
因
と
爲
す
︒
正
法
を
守
護
し
︑
方
等
を
謗
⑦
せ
ず
︒
此
れ
等
を
能
く
一
切
土
の
因
と
爲
す
︒
安
樂
を
求
め
ん
者
の
︑
宜
し
く
須
く
こ
れ
を
修
す
べ
し(
)

︿
畧
鈔
﹀
︒
第
一
に
総
体
的
に
︹
修
因
を
明
ら
か
に
す
る
︺
と
は
︑
︹
浄
影
寺
/
遠
の
︺

観
経
義
疏

に
い
う
︒


涅
槃
経

に
依
る
と
︑
す
べ
て
の
善
業
は
み
な
浄
土
︹
往
生
︺
の
因
で
あ
る
︒
大
ま
か
な
要
因
が
四
つ
あ
る
︒
第
一
に
は
戒
を
修
め
る
こ
と
を
因
と
す
る
︒
︹
こ
れ
は
︺
十
悪
を
遠
ざ
け
て
十
善
を
修
め
る
等
で
あ
る
︒
第
二
に
は
布
施
を
修
め
る
こ
と
を
因
と
す
る
︒
︹
つ
ま
り
︺
井
戸
を
掘
り
︑
果
樹
を
植
え
︑
病
人
に
薬
を
処
方
し
︑
仏
像
を
造
立
し
︑
塔
を
建
て
る
︒
第
三
に
は
︑
智
/
を
修
め
る
こ
と
を
因
と
す
る
︒
経
巻
を
書
写
し
︑
一
つ
の
偈
文
に
至
る
ま
で
を
聞
き
︑
読
誦
し
︑
他
の
人
々
の
た
め
に
述
べ
説
く
︒
第
四
に
は
︑
仏
の
教
え
を
護
る
こ
と
を
因
と
す
る
︒
正
し
い
教
え
を
守
護
し
︑
大
乗
経
典
を
誹
謗
し
な
い
︒
こ
れ
ら
を
す
べ
て
の
浄
土
の
︹
往
生
︺
の
因
と
す
る
︒
極
楽
を
求
め
る
者
は
︑
こ
れ
を
修
め
る
必
要
が
あ
る

︿
略
抄
﹀
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
四
二
と
︒
⑧
○底

求

○大

來
求

又
云
く
︑


往
生
論

に
依
る
に
五
門
を
因
と
爲
す
︒
一
に
は
禮
拜
門
︒
阿
彌
陀
佛
を
稱
名
し
︑
禮
拜
し
︑
其
の
國
に
生
ぜ
ん
と
求
む
⑧
︒
二
に
は
讃
歎
門
︒
彌
陀
佛
の
光
明
・
智
/
︑
一
切
の
功
德
を
讃
ず
︒
三
に
は
作
願
門
︒
其
の
國
に
生
ぜ
ん
と
願
じ
て
︑
阿
彌
陀
佛
の
所
行
と
所
成
と
を
修
す
︒
四
に
は
觀
察
門
︒
︵
三
十
二
丁
右
︶
彼
の
國
と
︑
及
び
佛
菩
薩
の
功
德
莊
嚴
と
を
觀
察
す
︒
五
に
は
迴
向
門
︒
苦
の
生
を
捨
て
ず
︑
所
作
の
功
德
を
迴
し
て
︑
以
て
こ
れ
に
施
し
︑
共
に
彼
の
國
に
生
ず(
)

︿
畧
鈔
﹀
︒
ま
た
︹
/
遠
は
︺
い
う
︒


往
生
論

に
依
る
と
︑
五
門
を
因
と
す
る
︒
第
一
に
礼
拝
門
︒
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
︑
礼
拝
し
︑
そ
の
国
に
往
生
し
た
い
と
願
う
︒
第
二
に
讃
歎
門
︒
阿
弥
陀
仏
の
光
明
・
智
/
︹
等
の
︺
一
切
の
功
徳
を
讃
え
る
︒
第
三
に
作
願
門
︒
そ
の
国
に
往
生
し
よ
う
と
願
っ
て
︑
阿
弥
陀
仏
の
修
行
さ
れ
た
こ
と
と
完
成
さ
れ
た
こ
と
と
を
修
め
る
︒
第
四
に
は
観
察
門
︒
か
の
極
楽
浄
土
と
︑
仏
や
菩
薩
の
功
徳
荘
厳(
)
と
を
観
察
す
る
︒
五
つ
に
は
廻
向
門
︒
苦
し
む
衆
生
を
見
捨
て
ず
︑
自
分
が
行
っ
た
功
徳
を
回
し
向
け
て
︑
こ
れ
ら
︹
の
衆
生
に
︺
施
し
︑
共
に
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る

︿
略
抄
﹀
と
︒
⑨
○底

發
願

○寛
○大

發
願
心

⑩
○底

狹
善
迴
求

○大

使
善
迴
求

又
云
く
︑


觀
經

の
説
に
依
り
て
因
を
明
す
に
四
有
り
︒
一
に
は
觀
を
修
し
て
往
生
す
︒
謂
く
十
六
想
觀
な
り
︒
二
に
は
業
を
修
し
て
往
生
す
︒
謂
く
三
種
の
淨
業
な
り
︒
三
に
は
心
を
修
し
て
往
生
す
︒
心
に
三
種
有
り
︒
一
に
は
至
誠
心
︒
起
行
虚
な
ら
ず
︑
實
心
を
も
つ
て
往
を
求
む
︒
二
に
は
深
心
︒
信
樂
慇
至
に
彼
の
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
︒
三
に
は
迴
向
發
願
⑨
︒
淨
土
と
及
び
佛
の
所
行
と
所
成
と
を
趣
求
す
︒
故
に
名
づ
け
て
願
と
爲
す
︒
狹
善
迴
求
⑩(
)
す
︒
故
に
迴
向
と
名
づ
く
︒
此
は
是
れ
第
三
の
修
心
往
生
な
り
︒
四
に
は
歸
向
往
生
︒
自
ら
︵
三
十
二
丁
左
︶
行
無
し
と
雖
も
︑
善
友
の
爲
に
三
寶
の
名
字
を
説
き
︑
或
は
佛
の
德
︑
二
菩
薩
の
德
︑
及
び
彼
の
淨
土
の
勝
玅
の
莊
嚴
を
歎
ず
る
に
︑
一
心
に
歸
向
す
︒
故
に
往
ま
た
い
う
︒


観
経

の
説
示
に
依
っ
て
因
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
四
つ
あ
る
︒
第
一
に
は
観
想
を
修
め
て
往
生
す
る
︒
す
な
わ
ち
十
六
想
観
で
あ
る
︒
第
二
に
は
修
行
︵
業
︶
を
修
め
て
往
生
す
る
︒
す
な
わ
ち
三
種
の
浄
業(
)
で
あ
る
︒
第
三
に
は
心
を
修
め
て
往
生
す
る
︵
修
心
往
生
︶
︒
心
に
は
三
種
あ
る
︒
第
一
に
至
誠
心
︒
行
を
起
す
こ
と
が
偽
り
で
は
な
く
︑
真
実
の
心
に
よ
っ
て
往
生
を
求
め
る
︒
第
二
に
深
心
︒
信
じ
願
う
こ
と
極
め
て
深
く
︑
か
の
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
思
う
︒
第
三
に
廻
向
発
願
心
︒
浄
土
と
阿
弥
陀
仏
の
修
行
さ
れ
た
︹
徳
︺
と
︑
成
就
さ
れ
た
︹
徳
︺
と
を
求
め
る
︒
故
に
名
づ
け
て

願

と
す
る
︒
︹
自
ら
修
め
た
︺
善
を
挟
ん
で
回
し
向
け
︑
︹
浄
土
を
︺
求
め
る
︒
ゆ
え
に

回
向

と
名
づ
け
る
︒
以
上
が
第
三
の

修
心
往
生

で
あ
る
︒
第
四
に
帰
向
往
生
︒
自
ら
に
行
が
無
く
て
も
︑
善
知
識
が
自
分
の
た
め
に
三
宝
の
名
を
説
き
︑
あ
る
い
は
仏
の
徳
︑
︹
観
音
・
勢
至
の
︺
二
菩

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
四
三
生
を
得(
)

︿
畧
鈔
﹀
︒
薩
の
徳
︑
お
よ
び
か
の
極
楽
浄
土
の
勝
れ
た
荘
厳
を
讃
嘆
し
て
く
れ
る
の
に
対
し
て
︑
一
心
に
帰
依
す
る
︒
ゆ
え
に
往
生
が
で
き
る

︿
略
抄
﹀
と
︒
⑪
○底

悉
得
往
生

○寛
○底

悉
名
往
生

⑫
○底

鼓

○浄

皷

次
に
歸
向
を
結
し
て
云
く
︑

中
に
於
て
或
は
念
じ
︑
或
は
禮
し
︑
或
は
歎
じ
︑
或
は
其
の
名
を
稱
し
て
悉
く
往
生
を
得
⑪(
)
︒

︿
文
﹀

法
鼓
經
⑫

の
如
き
︑
但
だ
彼
の
方
に
佛
有
す
と
知
り
て
往
生
の
意
を
作
せ
ば
往
生
を
得(
)
︒
言
ふ
所
の
三
種
の
淨
業
と
は
︑
經
に
云
く
︑

彼
の
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
︑
ま
さ
に
三
福
を
修
す
べ
し
︒
一
に
は
父
母
に
孝
養
し
︑
師
長
に
奉
事
し
︑
慈
心
に
し
て
殺
さ
ず
︑
十
善
業
を
修
す
︒
二
に
は
三
歸
を
受
持
し
︑
衆
戒
を
具
足
し
て
威
儀
を
犯
せ
ず
︒
三
に
は
菩
提
心
を
發
し
︑
深
く
因
果
を
信
じ
︑
︵
三
十
三
丁
右
︶
大
乘
を
讀
誦
し
︑
行
者
を
勸
進
す
︒
此
の
如
き
の
三
事
を
名
づ
け
て
淨
業
と
爲
す(10
)

︿
已
上
﹀
︒
初
め
は
共
凡
の
法
︑
次
は
共
二
乘
︑
後
は
是
れ
大
乘
不
共(11
)
の
行
な
り
︒
此
に
由
り
て
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
若
し
は
大
︑
若
し
は
小
︑
若
し
は
定
︑
若
し
は
散
︑
若
し
は
事
︑
若
し
は
理
︑
凡
そ
是
れ
善
な
る
者
の
は
皆
淨
土
の
因
な
り
︒
次
に
帰
依
を
し
め
く
く
っ
て
い
う
︒

そ
の
中
で(12
)
︑
念
じ
︑
あ
る
い
は
礼
拝
し
︑
あ
る
い
は
讃
嘆
し
︑
あ
る
い
は
そ
の
名
を
称
え
て
こ
と
ご
と
く
往
生
を
得
る

と
︒

法
鼓
経

に
あ
る
よ
う
に
︑
た
だ
か
の
方
角
に
仏
が
お
ら
れ
る
と
知
っ
て
往
生
の
心
を
起
こ
せ
ば
往
生
が
で
き
る
︒
︹
先
に
︺
述
べ
た
三
種
の
浄
業
に
つ
い
て
︑
経
に
い
う
︒

か
の
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
︑
当
然
三
福
を
修
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
第
一
に
は
父
母
に
孝
行
し
︑
師
に
仕
え
︑
慈
心
を
抱
い
て
殺
生
せ
ず
︑
十
善
を
修
め
る
︒
第
二
に
は
三
宝
に
帰
依
し
︑
多
く
の
戒
を
具
え
て
威
儀
を
崩
さ
な
い
︒
第
三
に
は
菩
提
心
を
発
し
︑
深
く
因
果
を
信
じ
て
︑
大
乗
経
典
を
読
誦
し
︑
修
行
者
を
勧
進
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
事
柄
を
浄
業
と
名
づ
け
る

と
︒
第
一
福
は
凡
夫
と
も
共
通
な
修
行
法
︑
第
二
福
は
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
と
も
共
通
な
修
行
法
︑
第
三
福
は
大
乗
独
自
の
修
行
法
で
あ
る
︒
以
上
に
よ
っ
て
理
解
せ
よ
︒

大
乗
で
あ
れ
︑
小
乗
で
あ
れ
︑
定
で
あ
れ
︑
散
で
あ
れ
︑
事
で
あ
れ
︑
理
で
あ
れ
︑
お
お
よ
そ
善
な
る
も
の
は
み
な
浄
土
︹
往
生
︺
の
因
で
あ
る

と
︒
⑬
︵
補
註
	
︶
第
二
に
別
し
て
菩
提
心
を
明
す
と
は
︑
問
ふ
︒
但
だ
淨
土
に
生
ぜ
ん
と
求
む
れ
ば
︑
便
ち
往
生
を
得
と
や
せ
ん
︒
要
ず
菩
提
心
を
發
す
べ
し
と
や
せ
ん
︒
答
ふ
︒
ま
さ
に
此
れ
決
定
一
向
答(13
)
し
て
︑

要
ず
菩
提
心
を
發
し
て
方
に
極
樂
に
生
ず

と
云
ふ
べ
し
⑬
︒
第
二
に
︑
と
り
わ
け
菩
提
心
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
は
︑
︻
問
︼
問
う
︒
た
だ
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
求
め
れ
ば
往
生
を
得
ら
れ
る
の
か
︒
必
ず
菩
提
心
を
発
す
べ
き
で
あ
る
の
か
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
こ
れ
に
は
か
な
ら
ず
断
定
的
に
答
え
て
︑

必
ず
菩
提
心
を
発
し
て
こ
そ
極
楽
に
往
生
す
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
四
四
⑭
○底

則

○寛
○浄

即

⑮
○底

垂

○寛
○浄

欠
く

⑯
○底

宣
説
此
人

○大

宣
説
云
此
人

⑰
○底

已
上

○寛
○浄

欠
く

⑱
○底

準

○寛
○大
○浄

准

故
に

觀
經
の
疏

に
云
く
︑
︿
嘉
祥
﹀

通
じ
て
論
ず
れ
ば
︑
三
福
十
六
種
の
觀
︑
皆
淨
土
の
因
な
り
︒
別
し
て
は
︑
則
⑭
ち
菩
提
心
を
以
て
業
の
主
と
爲
す
︒
餘
善
を
縁
と
爲
す(14
)

と
︿
云
云
﹀
︒
淨
影
︵
三
十
三
丁
左
︶
大
師
︑

雙
卷
經

に
依
り
て
︑

三
輩
の
往
生
︑
皆
菩
提
心
を
發
す(15
)

と
云
ふ
︒
又
中
品
の
文
を
釋
し
て
云
く
︑

要
ず
終
り
に
垂
⑮
と
し
て
︑
菩
提
心
を
發
す
る
に
由
り
て
大
乘
の
種
を
種
ゑ
︑
方
に
す
な
は
ち
生
ず
る
こ
と
を
得(16
)

と
︒
下
品
の
文
を
釋
し
て
云
く
︑

此
の
人
︑
過
去
に
曾
て
大
乘
を
修
す
︒
故
に

大
經(17
)

の
中
に
宣
説
⑯
す
ら
く
︑
此
の
人
菩
提
心
を
發
す(18
)

と
︒
︿
已
上
⑰
︒
此
れ

雙
卷
無
量
壽
經

を
名
づ
け
て

大
經

と
爲
す
︒
﹀
此
等
の
文
に
準
⑱
ず
る
に
︑
要
ず
無
上
大
菩
提
心
を
以
て
︑
其
の
往
生
の
正
因
と
す
る
の
み
︒
ゆ
え
に
吉
蔵
の

観
経
義
疏

に
い
う
︒

全
体
と
し
て
論
じ
る
と
︑
三
福
と
十
六
種
の
観
想
と
は
︑
み
な
浄
土
︹
往
生
︺
の
因
で
あ
る
︒
個
別
的
に
は
す
な
わ
ち
菩
提
心
を
修
行
︵
業
︶
の
主
体
と
す
る
︒
他
の
善
行
を
縁
と
す
る

云
々
と
︒
浄
影
大
師
︵
/
遠
︶
は

無
量
寿
経

に
依
っ
て
︑

三
輩
の
往
生
は
み
な
菩
提
心
を
発
す

と
い
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
中
品
の
文
を
解
釈
し
て
い
う
︒

か
な
ら
ず
最
後
臨
終
に
菩
提
心
を
発
す
こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
の
種
を
植
え
て
︑
ま
さ
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
︒
︹
同
じ
く
︺
下
品
の
経
文
を
解
釈
し
て
い
う
︒

こ
の
人
は
過
去
世
で
す
で
に
大
乗
を
修
行
し
て
い
る
︒
ゆ
え
に

無
量
寿
経

の
中
で
こ
の
人
は
菩
提
心
を
発
す
と
説
い
て
い
る

と
︒
︿
以
上
︑
こ
こ
で
は

双
巻
無
量
寿
経

を
名
づ
け
て

大
経

と
す
る
︒
﹀
こ
れ
ら
の
文
に
準
じ
る
と
︑
必
ず
無
上
大
菩
提
心
を
そ
の
往
生
の
正
因
と
す
る
の
で
あ
る
︒
⑲
○底

註

○寛
○大
○浄

注

曇
鸞
法
師
の

往
生
論
の
註
⑲

に
云
く
︑

是
の
故
に
彼
の
安
樂
淨
土
に
生
ぜ
ん
と
願
は
ん
の
者
は
︑
要
ず
無
上
菩
提
心
を
發
す
べ
し(19
)

と
︒
綽
禪
師
の

安
樂
集

︑
迦
才
師
の

淨
土
論

︑
竝
び
に
此
の
説
に
同
じ
︒
曇
鸞
法
師
の

往
生
論
註

に
い
う
︒

こ
の
ゆ
え
に
︑
か
の
安
楽
浄
土
へ
往
生
し
た
い
と
願
う
者
は
︑
必
ず
無
上
菩
提
心
を
発
す
べ
き
で
あ
る

と
︒
道
綽
禅
師
の

安
楽
集

も
︑
迦
才
師
の

浄
土
論

も
︑
み
な
こ
の
説
と
同
様
で
あ
る
︒
問
ふ
︒
其
の
菩
︵
三
十
四
丁
右
︶
提
心
と
は
何
の
相
貌
か
有
る
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
そ
の
菩
提
心
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
四
五
⑳
○底

總

○寛
○浄

並

答
ふ
︒
淨
影
の

義
章

に
依
る
に
︑
發
菩
提
心
に
總
⑳
じ
て
三
種
有
り
︒
中
に
於
て
最
初
を
相
發
心
と
名
づ
く
︒
此
に
ま
た
三
有
り
︒
一
に
は
厭
有
爲
心
︑
二
に
は
求
無
爲
心
︑
三
に
は
度
衆
生
心
な
り
︒
生
死
の
過
患
を
知
り
て
深
く
厭
心
を
生
ず
る
を

厭
有
爲

と
名
づ
け
︑
佛
果
の
德
を
聞
き
て
發
心
趣
求
す
る
を

求
無
爲

と
名
づ
け
︑
諸
の
衆
生
の
︑
苦
有
り
て
樂(20
)
無
き
を
念
じ
て
濟
度
の
心
を
發
す
を

度
衆
生
心

と
名
づ
く(21
)
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
浄
影
寺
/
遠
の

大
乗
義
章

に
依
る
と
︑
発
菩
提
心
に
は
ま
と
め
て
三
種
あ
る
︒
そ
の
中
の
最
初
の
も
の
を

相
発
心

と
名
づ
け
る
︒
こ
れ
に
ま
た
三
種
あ
る
︒
第
一
に
厭
有
為
心
︑
第
二
に
求
無
為
心
︑
第
三
に
度
衆
生
心
で
あ
る
︒
輪
廻
の
苦
し
み
を
知
っ
て
︑
深
く
厭
う
心
を
生
じ
る
こ
と
を

厭
有
為

と
名
づ
け
︑
仏
の
果
報
の
徳
を
聞
い
て
心
を
発
し
︑
︹
覚
り
を
︺
求
め
る
こ
と
を

求
無
為

と
名
づ
け
︑
諸
々
の
衆
生
に
苦
が
あ
る
が
楽
が
な
い
よ
う
に
念
じ
て
救
済
の
心
を
発
す
こ
と
を

度
衆
生
心

と
名
づ
け
る
︒
㉑
○底

設
有
厭

○寛
○浄

設
厭

問
ふ
︒
今
見
る
所
の
常
没
の
凡
夫
の
如
き
は
︑
但
だ
能
く
五
妙
の
境
界
を
樂
求
す
︒
何
ぞ
能
く
遠
く
佛
の
功
德
に
及
ば
ん
や
︒
適
ま
苦
を
畏
る
る
者
の
有
れ
ば
︑
唯
三
途
を
怖
畏
す
︒
設
し
五
道
を
厭
ふ
も
の
有
れ
ば
㉑
︑
唯
自
度
を
求
む
る
︵
三
十
四
丁
左
︶
の
み
︒
若
し
爾
ら
ば
如
何
ん
が
菩
提
心
を
發
さ
ん
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
い
ま
世
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
常
に
迷
い
の
境
地
に
沈
ん
で
い
る
凡
夫
は
︑
た
だ
好
ま
し
い
感
覚
の
対
象
を
願
い
求
め
る
︒
ど
う
し
て
遠
く
仏
の
功
徳
に
及
ぼ
う
か
︒
た
ま
た
ま
苦
を
畏
れ
る
者
が
あ
っ
て
も
︑
た
だ
三
途
を
畏
怖
す
る
だ
け
で
あ
る
︒
も
し
五
道
︹
す
べ
て
︺
を
厭
う
者
が
あ
っ
て
も
︑
た
だ
自
分
が
覚
る
こ
と
を
求
め
る
だ
け
で
あ
る
︒
も
し
そ
う
な
ら
ど
う
し
て
菩
提
心
を
発
せ
よ
う
か
︒
答
ふ
︒
禪
林
云
く
︑

人
︑
木
石
に
非
ず
︒
好
ま
ば
自
ら
發
心
す(22
)

と
︿
云
云
﹀
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
禅
林
寺
永
観
が
い
う
︒

人
間
は
木
や
石
で
は
な
い
︒
好
め
ば
お
の
ず
と
発
心
す
る

云
々
と
︒
今
云
く
︑
發
菩
提
心
︑
甚
だ
得
易
し
と
爲
す
︒
所
以
は
何
ん
︒
因
縁
を
具
す
る
が
故
に
︒
故
に

法
花

に
云
く
︑

佛
種
︑
縁
從
り
起
る(23
)

と
︒
此
れ
一
乘
經
を
聞
き
て
菩
提
心
を
發
す
こ
と
を
明
す
︒
故
に

從
縁
起

と
云
ふ
︒
一
乘
い
ま
い
う
︒
菩
提
心
を
発
す
こ
と
は
大
変
得
や
す
い
︒
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
︒
因
と
縁
と
を
具
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
ゆ
え
に

法
華
経

に
い
う
︒

仏
の
種
子
は
縁
よ
り
起
こ
る

と
︒
こ
れ
は
一
乗
経
を
聞
い
て
菩
提
心
を
発
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
ゆ
え
に

縁
よ
り
起
こ
る

と
い
う
の
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
四
六
㉒
○底

且

○大

但

㉓
○底

則

○寛
○浄

即

㉔
○底

發
心

○寛
○大
○浄

發

㉕
○底

發
菩
提
心

○寛
○大
○浄

發
心

は
卽
ち
是
れ
一
佛
乘
な
り
︒
佛
乘
は
卽
ち
是
れ
大
乘
な
り
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
但
だ
能
く
大
乘
經
を
聞
く
は
︑
必
定
し
て
便
ち
菩
提
心
を
發
す
な
り
︒
然
る
に
其
の
發
心
の
淺
深
︑
重
重
な
り
︒
且
く
㉒
大
分
を
論
ず
れ
ば
︑
則
㉓
ち
三
階
と
爲
す
︒
一
に
は
相
發
心
︒
前
に
已
に
辨
ず
る
が
如
し
︒
二
に
は
息
相
發
心
㉔
︒
前
に
望
む
る
に
轉
た
深
し
︒
三
に
は
證
發
心
︒
轉
た
更
に
甚
︵
三
十
五
丁
右
︶
深
な
り
︒
此
の
三
に
各
無
量
の
淺
深
有
り
︒
故
に

涅
槃

に
四
依(24
)
の
菩
薩
︑
八
恒
の
佛
の
所
と
に
於
て
菩
提
心
を
發
す
こ
と
を
説
く(25
)
︒
︿
云
云
﹀
故
に
知
ん
ぬ
︒
發
心
の
淺
深
無
量
な
り
︒
然
る
に
此
の
中
に
於
て
︑
且
く
最
初
一
念
の
發
心
を
明
す
︒
謂
く
十
信
の
前
の
常
没
の
位
の
中
に
︑
善
知
識
に
遇
ひ
て
︑
大
乘
を
聞
く
こ
と
を
得
て
︑
一
念
の
心
を
發
し
︑
隨
順
愛
樂
し
て
︑
適
ま
此
の
心
を
起
す
を
發
道
心
と
名
づ
け
て
︑
す
な
は
ち
鄰
近
善
趣(26
)
の
人
と
名
く
︒
︿
發
菩
提
心
と
は

義
章(27
)

の
中
の
十
信
の
前
に
相
發
心
を
明
す
者
の
︑
是
れ
な
り
︒
﹀
卽
ち
此
れ
世
人
の
︑
世
の
非
常
を
厭
ひ
︑
淨
土
を
欣
求
す
る
︑
是
れ
發
菩
提
心
㉕
な
り
︒
故
に

觀
經

の
中
の
韋
提
夫
人
は
現
迹
凡
爲
り
︒
︿
此
の
人
︑
實
に
は
大
菩
薩
な
り
︒
﹀
惡
子
の
縁
に
遇
ひ
て
︵
三
十
五
丁
左
︶
娑
婆
の
濁
惡
不
善
を
厭
捨
し
て
︑
唯
西
方
下
劣
の
淨
土
を
求
む
︒
但
だ
此
の
心
を
以
て
淨
土
の
因
と
爲
す
︒
で
あ
る
︒
一
乗
と
は
す
な
わ
ち
一
仏
乗
で
あ
る
︒
仏
乗
と
は
す
な
わ
ち
大
乗
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑

た
だ
大
乗
経
を
聞
く
こ
と
の
で
き
る
人
は
︑
必
ず
菩
提
心
を
発
す

と
理
解
で
き
る
︒
と
こ
ろ
で
そ
の
発
心
の
浅
深
に
は
多
く
の
段
階
が
あ
る
︒
と
り
あ
え
ず
大
ま
か
な
分
類
を
述
べ
る
と
三
段
階
と
な
る
︒
第
一
に
相
発
心
︒
前
で
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
︒
第
二
に
息
相
発
心
︒
前
の
も
の
と
比
較
す
れ
ば
さ
ら
に
深
い
︒
第
三
に
証
発
心
︒
な
お
さ
ら
に
は
な
は
だ
深
い
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
三
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
計
り
知
れ
な
い
浅
深
が
あ
る
︒
ゆ
え
に

涅
槃
経

に
は
︑
四
依
の
菩
薩
が
︑
八
つ
の
恒
河
沙
数
の
仏
の
み
も
と
に
お
い
て
菩
提
心
を
発
す
こ
と
を
説
く
︒
云
々
と
︒
ゆ
え
に
︑
発
心
の
浅
深
は
計
り
知
れ
な
い
と
理
解
で
き
る
︒
け
れ
ど
も
こ
の
う
ち
で
と
り
あ
え
ず
最
初
︵
相
発
心(28
)
︶
の
一
念
の
発
心
を
明
ら
か
に
す
る
︒
つ
ま
り
︑
十
信
の
前
の
常
没
の
︹
凡
夫
の
︺
位
で
︑
善
知
識
に
遇
い
︑
大
乗
︹
の
教
え
︺
を
聞
く
こ
と
を
得
て
︑
一
念
の
心
を
発
し
て
︑
︹
教
え
に
︺
従
い
︑
願
い
求
め
て
た
ま
た
ま
こ
の
心
を
発
す
こ
と
を

発
菩
提
心

と
名
づ
け
︑
す
な
わ
ち
善
趣
に
近
い
人
と
名
づ
け
る
︒
︿
発
菩
提
心
と
は
︑

大
乗
義
章

の
中
の
十
信
の
前
に
︑
相
発
心
を
説
明
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒
﹀
す
な
わ
ち
こ
れ
は
世
間
の
人
が
︑
世
の
無
常
で
あ
る
こ
と
を
厭
い
︑
浄
土
を
願
い
求
め
る
︑
こ
れ
が
発
菩
提
心
で
あ
る
︒
ゆ
え
に

観
経

の
中
の
韋
提
希
夫
人
は
︑
垂
迹
の
凡
夫
で
あ
る
︒
︿
こ
の
人
は
実
は
大
菩
薩
で
あ
る
︒
﹀
非
道
の
息
子
︵
阿
闍
世
︶
の
縁
に
遇
っ
て
︑
娑
婆
世
界
の
濁
悪
不
善
を
厭
い
捨
て
︑
た
だ
西
方
に
あ
る
下
劣
な
浄
土
を
求
め
る
︒
た
だ
こ
の
心
を
浄
土
の
因
と
す
る
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
四
七
㉖
○底

六
道
終

○大

六
道
上
界
善
趣
終

大
師
判
じ
て
云
く
︑

發
菩
提
心
を
以
て
業
の
主
と
爲
す(29
)

と
︒
若
し
爾
ら
ば
但
だ
是
れ
淨
土
を
求
む
れ
ば
︑
卽
ち
已(30
)
に
發
菩
提
心
を
得
る
な
り
︒
又
若
し
極
め
て
能
く
惡
道
を
畏
る
る
者
の
は
︑
卽
ち
三
界
を
厭
離
す
と
爲
す
︒
六
道
終
に
㉖
皆
諸
の
惡
趣
に
退
入
す
る
が
故
に
︒
又
淨
土
を
樂
ふ
を
卽
ち
佛
を
求
む
と
爲
す
︒
此
れ
相
似
の
道
を
樂
求
す
る
を
以
て
の
故
に
︒
ま
た
卽
ち
彌
陀
國
を
願
求
す
る
が
故
な
り
︒
大
師
︵
吉
蔵
︶
が
判
定
し
て
い
う
︒

発
菩
提
心
を
︹
往
生
の
た
め
の
︺
修
行
の
主
体
と
す
る

と
︒
も
し
そ
う
な
ら
︑
た
だ
浄
土
を
求
め
る
と
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
す
で
に
菩
提
心
を
発
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
も
し
こ
の
上
な
く
悪
道
を
畏
れ
る
者
は
︑
す
な
わ
ち
三
界
を
厭
い
離
れ
る
人
で
あ
る
︒
六
道
の
衆
生
は
︑
つ
い
に
は
み
な
諸
々
の
悪
趣
に
堕
ち
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
浄
土
を
願
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
仏
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
覚
り
に
類
似
し
た
境
地
を
願
い
求
め
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
す
な
わ
ち
弥
陀
国
を
願
い
求
め
る
か
ら
で
あ
る
︒
菩
提
に
三
有
り
︒
謂
く
︑
法
と
報
と
應
と
な
り
︒
故
に

法
華
論

に

三
種
の
佛
菩
提(31
)

と
名
づ
く
︒
今
既
に
應
身
應
土
を
想
念
す
る
︒
卽
ち
應
佛
の
菩
提
の
果
を
念
ず
る
な
り
︒
菩
提
を
念
ず
る
が
故
に
︵
三
十
六
丁
右
︶
菩
提
心
と
名
づ
く
︒
菩
提
に
三
つ
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
法
と
報
と
応
で
あ
る
︒
故
に

法
華
論

に

三
種
の
仏
の
菩
提

と
名
づ
け
て
い
る
︒
い
ま
現
に
応
身
応
土
を
想
念
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
応
仏
の
菩
提
と
い
う
果
を
念
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
菩
提
を
念
じ
る
か
ら
菩
提
心
と
名
づ
け
る
︒
㉗
○底

崖

○寛
○浄

岸

㉘
○底

崖

○寛
○浄

岸

觀
經
の
疏

に
云
く
︑
︿
嘉
祥
﹀

故
に

雙
卷
經

に
云
く
︑
︽
十
た
び
菩
提
を
念
ず
る
こ
と
を
因
と
爲
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得(32
)
︾
︒
此
の
菩
提
の
業
は
但
だ
淨
土
に
生
ず
る
の
み
に
非
ず
︒
終
に
佛
果
に
至
る
︒
但
だ
衆
生
︑
佛
道
の
長
遠
な
る
を
聞
き
て
︑
崖
㉗
に
望
み
て
退
く(33
)
︒
︿
望
と
は
見
な
り
︒
崖
㉘
と
は
高
絶
な
り
︒
﹀
故
に
淨
土
の
近
果
を
示
し
て
進
趣
の
縁
と
作
し
︑
淨
土
の
因
と
爲
す
︒
故
に
經
に
云
く
︑
︽
往
き
易
く
し
て
人
無
し(34
)
︾
と
︒
畢
竟
成
佛
の
本
な
る
が
故
に
︒
嘉
祥
大
師
︹
吉
蔵
の
︺

観
経
義
疏

に
い
う
︒

ゆ
え
に

無
量
寿
経

に
い
う
︒
︽
十
た
び
菩
提
を
念
じ
る
こ
と
を
因
と
し
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
︾
と
︒
こ
の
菩
提
の
修
行
を
修
め
れ
ば
︑
た
だ
浄
土
に
往
生
す
る
の
み
で
は
な
い
︒
最
終
的
に
は
仏
の
覚
り
に
至
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
衆
生
は
︑
覚
り
へ
の
修
行
が
果
て
し
な
く
遠
い
こ
と
を
聞
け
ば
︑
崖
を
前
に
し
た
か
の
よ
う
に
退
く
︒
︿

望

と
は

見

で
あ
る
︒

崖

と
は
高
い
絶
壁
で
あ
る
︒
﹀
ゆ
え
に
浄
土
と
い
う
︑
近
く
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
果
報
を
示
し
て
︑
よ
り
高
い
修
行
段
階
へ
赴
く
縁
と
し
︑
浄
土
の
因
と
す
る
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
四
八
㉙
○底

也

○寛
○大
○浄

欠
く

經
に
云
く
︑
︽
始
め
て
菩
提
心
を
發
す
に
︑
能
く
無
邊
の
生
死
の
大
海
を
動
ず
㉙(35
)
︾
︒
(36
)
と
︒
︿
已
上
﹀
に
経
に
い
う
︒

容
易
に
往
生
で
き
る
の
に
︹
往
生
す
る
︺
人
が
な
い

と
︒
つ
い
に
は
仏
と
な
る
根
本
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
経
に
い
う
︒
︽
は
じ
め
て
菩
提
心
を
発
せ
ば
︑
限
り
の
無
い
生
死
の
大
海
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
︾

と
︒
㉚
○底

十
念
無
量
寿

○大

十
念
念
無
量
寿

㉛
○底

十
念
念
無
量
寿

○寛
○浄

十
念
無
量
寿


雙
卷

一
部
︑
十
た
び
菩
提
を
念
ず
る
こ
と
を
因
と
爲
す
と
い
ふ
の
文
有
る
こ
と
無
し
︒
但
し
本
願
に
云
く
︑

至
心
に
信
樂
し
て
我
が
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
し
て
︑
乃
至
十
念
せ
ん
に
︑
も
し
生
ぜ
ず
ば
︵
三
十
六
丁
左
︶
正
覺
を
取
ら
ず(37
)
︒

と
︒下
輩
の
文
に
云
く
︑

一
向
專
意
乃
至
十
念
㉚
無
量
壽
佛(38
)

と
︿
云
云
﹀
︒
但
だ
淨
土
を
求
め
︑
但
だ
彌
陀
を
念
ず
︒
大
師
判
じ
て
十
念
の
菩
提
と
爲
す(39
)
︒
然
る
に
下
輩
の
文
に
こ
れ
を
具
足
し
て
云
く
︑

ま
さ
に
無
上
菩
提
の
心
を
發
し
︑
一
向
に
意
を
專
ら
に
し
て
乃
至
十
念
︑
無
量
壽
佛
を
念
㉛
じ
て
其
の
國
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
べ
し(40
)

︿
云
云
﹀
︒

無
量
寿
経

の
ど
こ
に
も
︑

十
た
び
菩
提
を
念
じ
る
こ
と
を
因
と
す
る

と
い
う
文
言
は
無
い
︒
た
だ
し
本
願
に
い
う
︒

ま
こ
と
の
心
を
も
っ
て
信
じ
願
い
︑
私
の
国
土
に
往
生
し
た
い
と
欲
し
て
︑
最
低
十
遍
で
も
念
じ
た
に
も
関
わ
ら
ず
往
生
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
私
は
仏
と
な
り
ま
せ
ん

と
︒
︹

無
量
寿
経

巻
下
の
︺
下
輩
の
文
に
い
う
︒

一
向
専
意
乃
至
十
念
無
量
寿
仏

云
々
と
︒
た
だ
浄
土
を
求
め
弥
陀
を
念
じ
る
の
で
あ
る
︒
大
師
︵
吉
蔵
︶
は
判
定
し
て

十
た
び
菩
提
を
念
じ
る

と
す
る
︒
と
こ
ろ
で
下
輩
の
文
に
こ
れ
ら
を
具
備
さ
せ
て
い
う
︒

ま
さ
に
こ
の
上
な
い
覚
り
の
心
を
発
し
︑
ひ
た
す
ら
に
心
を
専
一
に
し
て
最
低
十
念
で
も
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
︑
そ
の
国
︵
極
楽
浄
土
︶
に
往
生
し
た
い
と
願
う
べ
き
で
あ
る

云
々
と
︒
若
し
十
念
を
以
て
上
の
句
に
屬
せ
ば(41
)
︑
卽
ち
所
引
の
如
く
十
た
び
菩
提
念
ず
る
こ
と
を
因
と
爲
し
て
生
ず
︒
此
の
意
有
り
と
雖
も
︑
卽
ち
下
句
の

念
無
量
壽

を
以
て
︑
其
の
上
の
句
の

念
菩
提

を
成
ず
る
が
故
に
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
但
だ
佛
を
念
ず
る
を
以
て
發
菩
提
心
と
爲
る
の
み
︒
も
し

十
念

を
︑
そ
の
前
の
句
に
所
属
さ
せ
れ
ば
︑
引
用
し
た
と
お
り
︑
十
た
び
菩
提
を
念
じ
る
こ
と
を
因
と
し
て
往
生
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
が
︑
下
の
句
の

念
無
量
寿

に
よ
っ
て
︑
そ
の
上
の
句
で
あ
る

念
菩
提

が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
︒
故
に
仏
を
念
じ
る
こ
と
が
発
菩
提
心
と
な
る
と
理
解
で
き
る
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
四
九
㉜
○底

作
願
佛
心

○寛

作
願
佛
身

問
ふ
︒

觀
經
の
疏

に
云
く
︑

若
し
慳
貪
に
滯
り
て
發
す
所
の
勝
業
は
︵
三
十
七
丁
右
︶
淨
土
に
生
ぜ
ず
︒
唯
一
時
廣
濟
の
心
を
以
て
︑
菩
提
心
と
爲
す(42
)

と
︒
︿
云
云
﹀
鸞
師
の
云
く
︑

若
し
人
︑
無
上
菩
提
心
を
發
さ
ず
︑
但
だ
彼
の
國
土
の
受
樂
無
間
な
る
を
聞
き
て
︑
樂
の
爲
の
故
に
願
生
す
る
は
︑
ま
た
ま
さ
に
往
生
を
得
ざ
る
べ
し
︒
是
の
故
に
自
身
住
持
の
樂
を
求
め
ず
︑
一
切
衆
生
の
苦
を
拔
か
ん
と
欲
す
る
が
故
に
と
言
ふ(43
)

と
︒

安
樂
集

に


淨
土
論

に
依
り
て
云
く
︑
今
︑
發
菩
提
心
と
言
ふ
は
︑
正
し
く
是
れ
願
作
佛
の
心
㉜
な
り
︒
願
作
佛
の
心
と
は
卽
ち
是
れ
度
衆
生
の
心
な
り(44
)

と
︒
迦
才
云
く
︑

若
し
菩
提
心
を
發
さ
ず
し
て
三
界
を
出
で
て
作
佛
を
求
め
て
︑
直た
爾だ
に
念
佛
し
て
西
方
に
生
じ
て
︑
獨
り
一
身
を
善
く
し
︑
苦
を
避
け
樂
を
逐
は
ん
と
求
む
る
は
︑
此
は
是
れ
凡
夫
の
念
な
り
︒
︵
三
十
七
丁
左
︶
ま
た
往
生
を
得
ず(45
)

︿
云
云
﹀
︒
今
明
す
所
の
義
︑
利
他
を
兼
ね
ず
︒
何
ぞ
菩
提
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
ん
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
︹
吉
蔵
︺

観
経
義
疏

に
い
う
︒

例
え
ば
︑
欲
深
く
む
さ
ぼ
り
を
抱
え
て
発
し
た
勝
れ
た
行
い
で
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
一
時
に
︑
広
く
世
の
人
々
を
救
お
う
と
す
る
心
を
︑
菩
提
心
と
す
る

云
々
と
︒
曇
鸞
法
師
は
い
う
︒

も
し
あ
る
人
が
︑
こ
の
上
な
い
菩
提
を
求
め
る
心
を
発
さ
ず
︑
た
だ
か
の
極
楽
浄
土
の
︑
楽
し
み
を
享
受
す
る
こ
と
が
絶
え
間
な
い
こ
と
を
聞
い
て
︑
楽
︹
を
享
受
す
る
︺
た
め
に
往
生
を
願
い
求
め
る
と
き
は
︑
往
生
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
ゆ
え
に
︑
自
分
の
た
め
の
楽
を
求
め
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
苦
を
除
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る

と
︒

安
楽
集

に

浄
土
論

に
依
っ
て
い
う
︒

い
ま
発
菩
提
心
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
し
く
仏
と
な
る
こ
と
を
願
い
求
め
る
心
で
あ
る
︒
仏
と
な
る
こ
と
を
願
い
求
め
る
心
と
は
︑
す
な
わ
ち
衆
生
済
度
の
心
で
あ
る
︒

迦
才
が
い
う
︒

も
し
菩
提
心
を
発
さ
ず
に
三
界
を
脱
れ
出
て
︑
仏
と
な
る
こ
と
を
求
め
て
︑
す
ぐ
さ
ま
念
仏
し
西
方
に
往
生
し
て
︑
自
分
だ
け
を
善
く
し
て
苦
を
避
け
︑
楽
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
凡
夫
の
思
い
で
あ
る
︒
ま
た
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

云
々
と
︒
い
ま
説
明
さ
れ
て
い
る
意
味
で
は
利
他
を
兼
ね
て
い
な
い
︒
ど
う
し
て
菩
提
心
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
答
ふ
︒

智
論

の
四
十
一
に
云
く
︑

菩
薩
初
發
心
の
と
き
︑
無
上
道
を
縁
じ
て
︑
︽
我
れ
ま
さ
に
作
佛
す
べ
し
︾
と
い
ふ
︒
是
れ
を
菩
提
心
と
名
づ
く
︒
是
の
菩
提
心
は
︑
佛
と
相
似
す
︒
所
以
は
何
ん
︒
因
︑
果
に
似
た
る
が
故
に
︒
是
れ
を
無
等
等
心
と
名
づ
く(46
)

と
︒
︿
云
云
﹀
︻
答
︼
答
え
る
︒

大
智
度
論

の
巻
四
十
一
に
い
う
︒

菩
薩
が
初
め
て
発
心
す
る
と
き
︑
最
上
の
覚
り
に
心
を
向
け
て
︑
︽
私
は
ま
さ
に
仏
と
な
ろ
う
︾
と
い
う
︒
こ
れ
を
菩
提
心
と
名
づ
け
る
︒
こ
の
菩
提
心
は
仏
と
類
似
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
︒
因
が
︑
果
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
を
比
類
の
な
い
心
と
名
づ
け
る

云
々
と
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
五
〇
㉝
○底

今

○寛
○浄

爾

㉞
○底

善
趣
位
三
心

○寛
○大
○浄

善
趣
作
三
心

若
し
此
の
文
に
依
ら
ば
︑
菩
提
心
と
は
︑
正
し
く
是
れ
作
佛
を
願
求
す
る
心
な
り
︒
今
佛
土
を
願
ず
る
は
︑
卽
ち
作
佛
を
願
ず
る
な
り
︒
故
に
往
生
を
願
ず
る
は
是
れ
菩
提
心
な
り
︒
然
る
に

安
樂
集

に

願
作
佛
の
心
と
は
︑
卽
ち
度
衆
生
の
心
な
り(47
)

と
云
ふ
は
︑
相
成
の
義
を
顯
は
す
︒
大
悲
心
を
以
て
佛
心
と
爲
る
が
故
に(48
)
︒
若
し
念
佛
す
る
時
は
︑
卽
ち
大
︵
三
十
八
丁
右
︶
悲
を
念
ず
︒
又
迦
才
云
く
︑

獨
り
一
身
を
善
く
し
︑
苦
を
避
け
︑
樂
を
逐
ひ
︑
淨
土
に
生
ぜ
ず(49
)

と
は
︑
樂
を
逐
求
す
る
染
心
の
者
の
に
據
り
て
説
く
︒

觀
經
の
疏

の

慳
貪
に
滯
れ
る
業
に
て
は
︑
淨
土
に
生
ぜ
ず(50
)

と
い
ふ
が
如
き
︑
其
の
義
︑
一
な
り
︒
今
㉝
こ
れ
に
例
せ
ざ
れ
︒
但
だ
初
行
の
人
は
其
の
心
麤
淺
に
し
て
廣
濟
の
心
を
具
足
す
る
こ
と
能
は
ず
︒
然
れ
ど
も
淨
信
︑
大
乘
に
隨
順
す
る
を
以
て
︑
一
念
・
十
念
︑
菩
提
心
成
ず
︒
又
善
趣
の
位
㉞
す
ら
三
心
不
等
に
し
て
增
減
有
る
が
故
に
︒
何
に
況
や
最
初
相
似
の
發
心(51
)
を
や
︒
も
し
こ
の
文
に
依
る
の
で
あ
れ
ば
︑
菩
提
心
と
は
ま
さ
し
く
仏
と
な
る
こ
と
を
願
い
求
め
る
心
で
あ
る
︒
い
ま
仏
土
を
願
う
の
は
︑
す
な
わ
ち
仏
と
な
る
こ
と
を
願
う
こ
と
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
往
生
を
願
う
の
は
︑
菩
提
心
な
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑

安
楽
集

に

仏
と
な
る
こ
と
を
願
う
心
と
は
︑
す
な
わ
ち
衆
生
済
度
の
心
で
あ
る

と
い
う
の
は
︑
互
い
が
互
い
を
成
り
立
た
せ
る
関
係
を
あ
ら
わ
す
︒
大
悲
心
を
仏
の
心
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
仏
を
念
じ
る
と
き
は
︑
す
な
わ
ち
大
悲
を
念
じ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
迦
才
が
い
う
︒

独
り
自
分
だ
け
を
善
く
し
て
苦
を
避
け
︑
楽
を
追
い
求
め
て
い
て
は
浄
土
に
往
生
で
き
な
い

と
は
︑
楽
を
追
い
求
め
る
︑
心
が
︹
煩
悩
に
︺
染
ま
っ
た
者
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
︒
︹
吉
蔵
︺

観
経
義
疏

の

欲
深
く
む
さ
ぼ
り
を
抱
え
て
発
し
た
行
い
で
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
っ
て
い
る
の
と
意
味
が
同
じ
で
あ
る
︒
い
ま
こ
れ
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
︒
た
だ
修
行
を
始
め
た
ば
か
り
の
人
は
︑
そ
の
心
が
粗
末
で
浅
く
︑
広
大
な
救
い
の
心
を
具
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
浄
信
が
大
乗
に
従
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
念
・
十
念
で
菩
提
心
が
成
就
す
る
︒
ま
た
善
趣
の
位
で
す
ら
︑
三
心
が
等
し
く
な
く
︑
増
減
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
し
て
最
初
の
︑
相
似
の
発
心
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
㉟
○底

故
廣
濟

○寛
○浄

故
功
無
廣
濟

㊱
○底

七
世

○寛
○大
○浄

七
世
乃
又
事
の
中
に
就
く
に
︑
孝
養
に
由
る
が
故
に
㉟
廣
濟
の
心
成
ず
︒
孝
順
の
心
︑
轉
た
七
世
㊱
に
至
れ
ば
︑
ま
た
一
切
衆
生
に
於
て
皆
慈
悲
を
生
ず
と
す
︒
輪
迴
生
死
は
︵
三
十
八
丁
左
︶
恩
有
る
に
非
ざ
る
こ
と
無
き
を
以
て
の
故
に
︒
又
惡
人
︑
一
の
羊
を
殺
す
時
︑
一
切
の
生
に
於
て
皆
殺
業
を
成
ず
る
が
ま
た
事
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
親
孝
行
に
依
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
く
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
心
が
成
り
立
つ
︒
孝
順
の
心
は
︑
順
次
に
七
世
代
︵
父
母
・
祖
父
母
等
︶
に
至
れ
ば
︑
ま
た
一
切
衆
生
に
対
し
て
み
な
慈
悲
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
輪
廻
生
死
に
お
い
て
は
︑
︹
互
い
に
︺
恩
の
な
い
衆
生
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
悪
人
が
︑
一
匹
の
羊
を
殺
す
時
は
︑
一
切
の
衆
生
に

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
五
一
至

㊲
○底

準

○寛
○大
○浄

准

如
し(52
)
︒
一
切
衆
生
若
し
羊
と
作
ら
ば
皆
ま
さ
に
殺
す
べ
き
が
故
に
︒
善
を
以
て
惡
に
準
㊲
ず
る
に
︑
其
の
理
ま
た
然
る
べ
し
︒
一
切
皆
父
母
と
爲
す
べ
き
が
故
に
︑
若
し
父
母
に
於
て
孝
順
有
ら
ば
︑
自
然
に
便
ち
廣
濟
の
心
を
成
ぜ
ん
︒
栴
檀
始
め
て
萌
ゆ
る
に
︑
卽
ち
凌
雲
の
勢
有
り
︒
慈
善
纔
か
に
發
す
れ
ば
︑
す
な
は
ち
大
悲
の
勢
有
り
︒
故
に

智
論

に
云
く
︑
︿
第
四
十
九
卷
﹀

恩
を
知
る
は
︑
是
れ
大
悲
の
本
︑
善
業
を
開
く
門
な
り(53
)

と
︒
対
し
て
皆
︑
殺
生
の
業
を
成
就
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
す
べ
て
の
衆
生
が
も
し
羊
と
な
れ
ば
︑
皆
当
然
殺
す
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒
善
を
も
っ
て
悪
に
な
ぞ
ら
え
て
も
︑
そ
の
道
理
は
ま
た
同
様
で
あ
る
︒
す
べ
て
の
衆
生
を
父
母
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
父
母
に
対
し
て
孝
行
の
心
が
あ
れ
ば
︑
自
然
に
た
や
す
く
一
切
の
衆
生
を
救
済
す
る
心
が
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
︒
栴
檀
が
は
じ
め
て
芽
を
出
す
と
き
︑
た
ち
ま
ち
に
雲
を
凌
ぐ
勢
い
が
あ
る
︒
慈
悲
の
善
が
わ
ず
か
で
も
お
こ
れ
ば
︑
た
ち
ま
ち
に
大
悲
の
勢
い
が
あ
る
︒
ゆ
え
に

大
智
度
論

に
い
う
︒
︿
第
四
十
九
巻
﹀

恩
を
知
る
の
は
︑
大
悲
の
根
本
で
あ
り
︑
善
業
を
開
く
門
で
あ
る

と
︒
㊳
○底

法
華
經

○大

法
華
経


法
華
經

㊳
に
云
く
︑

漸
漸
に
功
德
を
積
み
て
︑
大
悲
心
を
具
足
す(54
)

と
︒
初
心
の
大
悲
︑
何
ぞ
必
ず
し
も
圓
滿
せ
ん
や
︒

法
華
経

に
い
う
︒

次
第
に
功
徳
を
積
ん
で
︑
︹
つ
い
に
︺
大
悲
心
を
具
え
る

と
︒
初
心
の
人
の
大
悲
が
︑
ど
う
し
て
必
ず
完
全
に
具
わ
ろ
う
か
︒

大
悲
經

に
云
く
︑

何
を
か
名
づ
け
て
大
悲
と
爲
る
︒
若
し
專
ら
︵
三
十
九
丁
右
︶
佛
を
念
じ
て
相
續
不
斷
な
れ
ば
︑
其
の
命
終
に
隨
ひ
て
定
ん
で
安
樂
に
生
ず
︒
若
し
能
く
展
轉
し
て
相
勸
め
て
念
佛
を
行
ぜ
し
む
る
者
の
は
︑
ま
さ
に
知
る
べ
し
︑
此
れ
等
悉
く
大
悲
を
行
ず
る
人
と
名
づ
く(55
)

︿
已
上
﹀
︒

大
悲
経

に
い
う
︒

何
を
大
悲
と
い
う
の
か
︒
も
し
専
ら
仏
を
念
じ
て
絶
え
間
な
く
続
け
れ
ば
︑
そ
の
命
が
終
る
時
に
必
ず
極
楽
に
往
生
す
る
︒
も
し
よ
く
巡
り
巡
っ
て
︑
互
い
に
勧
め
て
念
仏
を
修
行
さ
せ
る
者
の
は
︑
こ
れ
ら
す
べ
て
大
悲
を
修
行
す
る
人
と
呼
ぶ
と
承
知
せ
よ

と
︒
㊴
○底

禮

○寛

礼

㊵
○底

法
華

○大
又
經
論
の
中
の
︑
暜
く
衆
生
を
攝
す
る
の
文
と
禮
㊴
念
と
を
以
て
合
行
す
れ
ば
︑
ま
さ
に
法
力
に
由
り
て
自
然
に
悲
を
成
ず
べ
し
︒
謂
く
︑

願
共
諸
衆
生
往
生
安
樂
國(56
)

と
い
ふ
が
如
き
等
な
り
︒

法
華

㊵
皆
成
佛
の
教
へ
を
讀
誦
す
る
︑
ま
た
経
論
の
中
の

す
べ
て
の
衆
生
を
救
い
取
る

と
説
く
文
と
︑
礼
拝
と
念
仏
と
を
合
わ
せ
て
修
行
す
れ
ば
︑
ま
さ
に
教
え
の
力
に
よ
っ
て
自
然
に
悲
を
成
就
す
る
︒
つ
ま
り
︑

願
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国

等
と
い
う
通
り
で
あ
る
︒

法
華
経

の
悉
皆
成
仏
の
教
え
を
読
誦
す
る
こ
と
は
︑
す
な
わ
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
五
二

法
花

卽
ち
此
の
正
意
な
り
︒
三
種
淨
業
の
中
の
第
三
の
淨
業
な
り
︒
ち
こ
の
真
意
で
あ
る
︒
三
種
の
浄
業
の
う
ち
第
三
の
浄
業
で
あ
る
︒
問
ふ
︒
唯
だ
無
所
得(57
)
に
し
て
︑
菩
提
心
を
發
し
て
淨
土
に
生
ず
る
と
や
せ
ん
︒
︻
問
︼
問
う
︒
た
だ
何
事
に
も
執
着
せ
ず
︵
無
所
得
︶
︑
菩
提
心
を
発
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
の
か
︒
㊶
○底

羣
疑
論

○寛
○大
○浄

群
疑
論

㊷
○底

大
乘

○寛
○大
○浄

大
乗

㊸
○底

名
號

○寛

名
号

㊹
○底

別
故

○大

刹
故

答
ふ
︒
嘉
祥
の

疏

に
云
く
︑

問
ふ
︒
も
し
有
得(58
)
の
因
生
ず
る
か
︑
無
得
の
因
生
ず
る
か
︒
答
ふ
︒
二
義
皆
こ
れ
有
り(59
)

と
︿
已
上
﹀
︒

群
㊶
疑
論

︵
三
十
九
丁
左
︶
に
云
く
︑

問
ふ
︒
西
方
淨
土
は
是
れ
不
退
の
處
な
り(60
)
︒
著
相
の
凡
夫
︑
生
ず
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ず
︒
須
く
大
乘
㊷
經
と

中
・
百
論

等
に
依
り
て
︑
無
所
得
を
學
し
て
方
に
生
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
︒
今

觀
經

に
依
り
て
寶
樹
等
及
び
相
好
身
を
觀
じ
︑
或
は
名
號
㊸
を
稱
す
る
︑
豈
に
有
所
得
に
非
ず
や
︒
何
ぞ
西
方
に
生
ず
る
こ
と
を
得
ん
︒
釋
す
ら
く
︑
若
し
畢
竟
空(61
)
を
悟
り
︑
諸
の
分
別
を
離
れ
ば
︑
上
輩
の
生
と
爲
す
︒
凡
夫
在
俗
は
廣
く
無
所
得
の
觀
を
習
ふ
こ
と
能
は
ず
︒
專
ら
念
佛
す
る
が
故
に
ま
た
往
生
を
得
︒
九
品
別
な
る
が
故
に
㊹(62
)

︿
畧
鈔
﹀
︒
綽
禪
師
の
云
く
︑

若
し
始
學
の
者
は
︑
未
だ
相
を
破
す
る
こ
と
能
は
ず
︒
但
だ
能
く
相
に
依
る
に
往
生
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し

と(63
)
︿
云
云
﹀
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
吉
蔵
の

観
経
義
疏

に
い
う
︒

問
う
︒
実
体
に
執
着
し
た
修
行
を
因
と
し
て
往
生
す
る
の
か
︑
無
執
着
の
修
行
を
因
と
し
て
往
生
す
る
の
か
︒
答
え
る
︒
二
つ
の
解
釈
の
い
ず
れ
も
が
あ
る

と
︒

群
疑
論

に
い
う
︒

問
う
︒
西
方
浄
土
は
不
退
の
場
所
で
あ
る
︒
︹
対
象
の
さ
ま
ざ
ま
な
︺
姿
に
執
着
す
る
凡
夫
は
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
大
乗
経
典
と

中
論

・

百
論

等
に
依
っ
て
︑
無
所
得
を
学
ん
で
は
じ
め
て
往
生
で
き
る
︒
い
ま

観
経

に
依
っ
て
宝
樹
等
や
相
好
を
具
え
た
仏
を
観
想
し
︑
あ
る
い
は
仏
の
御
名
を
称
え
る
こ
と
が
ど
う
し
て
有
所
得
で
な
か
ろ
う
か
︒
ど
う
し
て
西
方
︹
極
楽
浄
土
︺
へ
往
生
で
き
よ
う
か
︒
解
明
す
る
︒
も
し
畢
竟
空
を
覚
っ
て
︑
あ
ら
ゆ
る
分
別
を
離
れ
れ
ば
︑
上
輩
の
往
生
人
と
な
る
︒
凡
夫
で
在
家
の
者
は
広
く
無
所
得
の
観
を
修
習
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
専
ら
念
仏
す
る
こ
と
で
ま
た
往
生
が
で
き
る
︒
九
品
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

︿
略
抄
﹀
と
︒
道
綽
禅
師
が
い
う
︒

学
び
始
め
た
ば
か
り
の
者
は
︑
ま
だ
対
象
の
姿
︵
相
︶
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
た
だ
し
相
に
よ
っ
て
往
生
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い

云
々
と
︒
㊺
○底

則

○寛
○浄

即

問
ふ
︒

疏

に
云
く
︑

若
し
但
だ
瑠
璃
地
觀
を
作
す
に
︑
好
淨
の
地
を
見
る
と
き
︑
則
㊺
ち
︵
四
十
丁
右
︶
貪
心
を
生
ず
れ
ど
も
︑
地
・
不
地
を
觀
ず
る
を
以
て
の
故
に
︑
罪
を
滅
︻
問
︼
問
う
︒
︹
吉
蔵
︺

観
経
義
疏

に
い
う
︒

も
し
た
だ
瑠
璃
地
観
を
な
し
て
好
ま
し
く
浄
ら
か
な
大
地
を
見
る
と
き
︑
貪
り
の
心
を
生
じ
て
も
︑
地
・
不
地
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︹
は
じ
め
て
︺
罪
を
滅
す
る
こ
と
が

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
五
三
す
る
こ
と
を
得(64
)

と
︿
云
云
﹀
︒
又
云
く
︑

若
し
慳
貪
を
滯
し
て
發
す
所
の
勝
業
は
淨
土
に
生
ぜ
ず(65
)

︿
云
云
﹀
︒
此
の
中
の

地
・
不
地

と
云
ふ
は
︑
卽
ち
中
道
の
觀
︑
卽
ち
是
れ
無
所
得
の
義
な
り
︒
若
し
有
所
得
は
︑
便
ち
滯
貪
の
過
あ
り
︒
何
ぞ
復
た
有
所
得
に
通
ず
と
言
ふ
や
︒
で
き
る

云
々
と
︒
ま
た
い
う
︒

例
え
ば
欲
深
く
貪
り
を
抱
え
て
発
し
た
勝
れ
た
行
い
で
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

云
々
と
︒
こ
の
中
の

地
・
不
地

と
い
う
の
は
︑
す
な
わ
ち
八
不
中
道
の
道
理
を
観
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
無
所
得
の
意
味
で
あ
る
︒
も
し
有
所
得
な
ら
ば
︑
す
な
わ
ち
貪
り
を
滞
ら
せ
る
と
い
う
過
ち
が
あ
る
︒
ど
う
し
て
ま
た
有
所
得
に
通
じ
る
と
い
え
よ
う
か
︒
㊻
○底

染
汗

○大

染
汚

㊼
○底

小
乘

○寛
○大
○浄

小
乗

㊽
○底

大
乘

○寛
○大
○浄

大
乗

㊾
○底

大
乘

○寛
○大
○浄

大
乗

㊿
○底

大
乘

○寛
○大
○浄

大
乗

9
○底

體

○寛

躰

答
ふ
︒
若
し
染
汚
㊻
の
貪
及
び
小
乘
㊼
心
は
往
生
を
得
ず
︒
大
乘
㊽
の
有
所
得
の
因
を
ば
簡
ば
ず
︒
若
し
相
從
し
て
言
は
ば
︑
大
乘
㊾
の
初
心
の
有
所
得
の
善
は
︑
實
に
是
れ
無
所
得
な
り
︒
無
所
得
の
教
門
に
依
り
て
起
る
が
故
に
︑
諸
の
大
乘
㊿
教
は
︑
皆
無
所
得
を
以
て
宗
と
爲
す
が
故
に
︒
故
に
此
の

觀
經

も
ま
た
不
二
を
以
て
體
9
と
爲
す
︒
︿

疏

に
こ
れ
を
見
る
︒
﹀
︻
答
︼
答
え
る
︒
も
し
汚
れ
た
貪
り
を
持
つ
者
や
︑
小
乗
の
心
の
者
は
往
生
が
で
き
な
い
︒
︹
し
か
し
︺
大
乗
の
有
所
得
の
因
を
排
除
す
る
の
で
は
な
い
︒
も
し
︹
先
の
︑
諸
師
達
の
解
釈
に
︺
従
っ
て
言
う
な
ら
ば
︑
大
乗
の
初
心
の
行
者
の
有
所
得
の
善
は
︑
実
は
無
所
得
で
あ
る
︒
無
所
得
の
教
門
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
︒
︹
そ
れ
は
︺
諸
々
の
大
乗
の
教
え
は
︑
す
べ
て
無
所
得
を
宗
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
故
に
こ
の

観
経

も
ま
た
不
二
を
本
体
と
す
る
︒
︿
︹
吉
蔵
︺

観
経
義
疏

に
お
い
て
こ
れ
が
見
ら
れ
る
︒
﹀
問
ふ
︒
若
し
爾
ら
ば
︑
初
學
の
︵
四
十
丁
左
︶
凡
夫
︑
何
ぞ
此
の
業
を
成
ぜ
ん
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
も
し
そ
う
な
ら
︑
初
学
の
凡
夫
は
︑
ど
う
し
て
こ
の
修
行
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
:
○底

無
礙

○寛

碍

答
ふ
︒
西
方
の
依
正
︑
及
び
此
の
教
門
は
︑
皆
是
れ
因
縁
無
礙
:
の
二
諦
な
り
︒
此
に
依
り
て
業
を
起
せ
ば
︑
無
所
得
を
成
ず
︒
故
に

觀
經

に
云
く
︑

若
し
佛
を
念
ず
る
時
︑
︻
答
︼
答
え
る
︒
西
方
の
依
報
・
正
報
や
こ
の
教
門
は
︑
す
べ
て
因
縁
無
礙
の
二
諦
で
あ
る
︒
こ
れ
に
依
っ
て
修
行
を
起
こ
す
な
ら
ば
︑
無
所
得
を
成
就
す
る
︒
ゆ
え
に

観
経

に
い
う
︒

仏
を
念
じ
る
時
︑
こ
の
心
そ
の
ま
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
五
四
;
○底

無
所
得
正
觀

○寛
○浄

無
得
正
觀

<
○底

大
乘

○寛
○大
○浄

大
乗

=
○底

作
禮

○寛

作
礼

>
○底

冥

○寛
○大
○浄

宣

?
○底

準

○寛
○大
○浄

准

是
の
心
是
れ
佛
︑
是
れ
法
界
身
な
り(66
)

と
︒
︿
云
云
﹀
︒
法
界
は
卽
ち
是
れ
無
生
中
道
な
り
︒
此
の
心
は
卽
ち
是
れ
無
所
得
正
觀
;
な
り
︒
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
世
俗
の
凡
夫
︑
纔
か
に
信
心
を
起
せ
ば
大
乘
<
經
の
無
所
得
の
教
へ
を
受
け
て(67
)
︑
無
所
得
の
淨
土
の
佛
を
念
ず
︒
稱
名
・
作
禮
=
︑
皆
無
得
を
成
ず
︒
法
力
に
由
る
が
故
に
︑
自
然
に
成
就
す
︒
故
に

涅
槃
の
義
記

に
云
く
︑

法
力
こ
れ
に
熏
じ
て
︑
冥
>
に
惑
を
滅
せ
使
む(68
)

と
︒
又
願
力
に
由
り
て
必
ず
成
就
を
得
︒
故
に

觀
經

に
云
く
︑

然
る
に
彼
の
︵
四
十
一
丁
右
︶
如
來
宿
願
力
の
故
に
︑
憶
想
す
る
こ
と
有
る
者
の
は
︑
必
ず
成
就
を
得(69
)

︿
云
云
﹀
︒
此
等
の
文
に
準
?
ず
る
に
︑
世
俗
の
行
人
︑
設
ひ
自
ら
中
道
の
法
門
の
文
義
の
相
を
知
ら
ず
と
も
︑
但
だ
能
く
佛
德
を
念
ず
れ
ば
︑
自
然
に
無
得
を
成
ず
︒
梵
天
王
の
︑
自
ら
甘
露
を
作
し
て
︑
而
も
其
の
味
を
知
ら
ざ
る
が
如
く
︑
西
方
の
行
者
も
ま
た
爾
な
り
︒
自
ら
無
所
得
を
作
し
て
︑
而
も
自
ら
是
れ
無
所
得
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
︒
相
從
す
れ
ば
皆
是
れ
無
所
得
な
り
と
雖
も
︑
而
も
世
俗
の
人
は
猶
ほ
著
相
を
帶
す
︒
始
め
を
分
か
ち
終
り
に
異
す
れ
ば
︑
ま
た
有
得
と
名
づ
く
︒
二
義
皆
有
り
と
は
卽
ち
此
の
謂
ひ
な
り
︒
ま
が
仏
で
あ
り
︑
仏
の
法
界
身
で
あ
る

︑
云
々
と
︒
法
界
は
不
生
不
滅
の
中
道
で
あ
る
︒
こ
の
心
は
と
ら
わ
れ
ず
に
︵
無
所
得
︶
真
理
を
見
る
こ
と
で
あ
る
︒

世
俗
の
凡
夫
が
︑
わ
ず
か
で
も
信
心
を
起
こ
せ
ば
︑
大
乗
経
典
の
無
所
得
の
教
え
を
授
か
り
︑
無
所
得
の
浄
土
の
仏
を
念
じ
る
︒
称
名
し
て
も
礼
拝
し
て
も
い
ず
れ
も
無
所
得
を
成
就
す
る
︒
教
え
の
力
に
よ
っ
て
自
然
に
成
就
す
る
の
で
あ
る

と
知
る
べ
き
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︹
/
遠
︺

涅
槃
経
義
記

に
い
う
︒

教
え
の
力
が
こ
の
人
に
熏
習
さ
れ
て
︑
い
つ
の
間
に
か
煩
悩
を
消
滅
さ
せ
る

と
︒
ま
た
︹
阿
弥
陀
仏
の
︺
願
力
に
よ
っ
て
必
ず
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ゆ
え
に

観
経

に
い
う
︒

し
か
し
︑
か
の
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
り
︑
︹
そ
の
お
姿
を
︺
観
想
し
よ
う
と
す
る
者
は
必
ず
成
就
で
き
る

云
々
と
︒
こ
れ
ら
の
経
文
に
準
じ
る
と
︑
世
俗
の
修
行
者
は
︑
た
と
え
自
ら
中
道
の
教
え
の
文
言
と
そ
の
意
味
の
様
相
を
知
ら
な
く
て
も
︑
仏
の
徳
を
念
じ
る
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
自
然
に
無
所
得
を
成
就
す
る
︒
た
と
え
ば
梵
天
王
は
自
ら
甘
露
を
作
り
な
が
ら
︑
そ
の
味
を
知
ら
な
い
が
︑
西
方
の
行
者
も
ま
た
そ
の
通
り
で
あ
る
︒
自
ら
無
所
得
の
修
行
を
修
め
て
も
︑
︹
そ
れ
が
︺
無
所
得
で
あ
る
と
は
知
る
よ
し
も
な
い
︒
従
っ
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
無
所
得
で
あ
る
が
︑
世
俗
の
人
は
依
然
と
し
て
相
に
執
着
し
て
い
る
︒
始
ま
り
を
区
別
し
て
︑
終
わ
り
と
は
異
な
る
と
考
え
れ
ば
有
所
得
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
︒

二
つ
の
解
釈
の
い
ず
れ
も
が
あ
る

と
は
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
五
五
︻
註
記
︼
(
	
)
底
本
で
は

立
テ

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は

立
ツ

と
改
変
し
し
た
︒
(

)
/
遠

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
二
頁
下
二
六
～
一
八
三
頁
上
五
行
・

浄
全

五
︑
一
九
一
頁
下
一
五
～
一
九
二
頁
上
五
行
︶
(

)
/
遠

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
三
頁
上
一
九
～
二
六
行
・

浄
全

五
︑
一
九
二
頁
上
一
七
～
下
六
行
︶
(

)

狹
善
迴
求

は

決
定
往
生
集

に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
り
︑
他
の
経
論
疏
に
お
け
る
用
例
は
確
認
で
き
な
い
︒
/
遠

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
三
頁
中
三
行
・

浄
全

五
︑
一
九
二
頁
下
一
一
行
︶
で
は

挟
善
趣
求

と
説
示
さ
れ
て
い
る
︒
石
井
教
道
は

浄
影
に
依
ら
ば
︑
回
向
と
は
あ
る
善
根
を
挟
ん
で
趣
求
す
る
の
意
で
あ
り
︵
挟
善
趣
求
︶
發
願
と
は
何
も
の
も
挟
ま
ず
︑
唯
願
望
す
る
︵
直
爾
趣
求
︶
の
意
で
あ
る
と
釋
し
て
い
る
︒

と
指
摘
し
て
い
る
︒
︵

選
択
集
全
講

︑
平
楽
寺
書
店
︑
一
九
五
九
︑
四
〇
〇
頁
︶
本
稿
に
お
い
て
も
石
井
氏
の
見
解
に
準
じ
て
訳
を
行
っ
た
︒
(

)
/
遠

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
三
頁
上
二
六
～
中
八
行
・

浄
全

五
︑
一
九
二
頁
下
六
～
一
五
行
︶
(

)
功
徳
荘
厳
：
仏
・
菩
薩
が
具
え
る
功
徳
に
よ
り
美
し
く
飾
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
功
徳
を
具
え
て
み
ず
か
ら
を
飾
っ
た
こ
と
︒
(

)
西
方
願
生
者
が
修
す
べ
き
三
種
の
浄
業
︒

観
経

で
は
︑
①
孝
養
父
母
︑
奉
事
師
長
︑
慈
心
不
殺
︑
修
十
善
業
︒
②
受
持
三
帰
︑
具
足
衆
戒
︑
不
犯
威
儀
︒
③
発
菩
提
心
︑
深
信
因
果
︑
読
誦
大
乗
︑
勧
進
行
者
で
あ
る
と
説
く
︒
ま
た
善
導
は
︑
第
一
福
を
世
福
︑
第
二
福
を
戒
福
︑
第
三
福
を
行
福
と
す
る
︒
(

)
/
遠

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
三
頁
中
八
～
九
行
・

浄
全

五
︑
一
九
二
頁
下
一
五
～
一
六
行
︶
(

)

大
法
鼓
経

に
関
し
て
は
︑
道
綽

安
楽
集

︵

大
正

四
七
︑
一
七
頁
上
・

浄
全

一
︑
七
〇
〇
頁
上
︶
︑
永
観

往
生
拾
因

︵

大
正

八
四
︑
一
〇
二
頁
上
・

浄
全

一
五
︑
三
九
三
頁
下
～
三
九
四
頁
上
︶
に
お
い
て
類
似
す
る
一
節
が
説
示
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し

法
鼓
経

の
典
拠
自
体
は
不
明
︒
(
10
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
一
頁
下
八
～
一
三
行
・

浄
全

一
︑
三
九
頁
六
～
八
行
︶
(
11
)
不
共
：
他
と
共
通
し
て
い
な
い
こ
と
︒
(
12
)
/
遠

観
経
義
疏

︵
前
掲
註

参
照
︶
に
説
か
れ
る

自
ら
に
行
が
無
く
て
も
︑
善
知
識
が
自
分
の
た
め
に
三
宝
の
名
を
説
き
︑
あ
る
い
は
仏
の
徳
︑
︹
観
音
・
勢
至
の
︺
二
菩
薩
の
徳
︑
お
よ
び
か
の
極
楽
浄
土
の
勝
れ
た
荘
厳
を
讃
嘆
し
て
く
れ
る
の
に
対
し
て
︑

一
心
に
帰
依
す
る
中
で
︑
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒
(
13
)
世
親

阿
毘
達
磨
倶
舍
論

第
五
随
眼
品
に
お
け
る
四
種
の
問
い
の
第
一

応
一
向
記

︵

大
正
蔵

二
九
︑
一
〇
三
頁
上
二
七
～
中
九
頁
︶
を
参
照
︒
(
14
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
三
五
頁
上
六
～
八
行
・

浄
全

五
︑
三
二
八
頁
上
九
～
一
〇
行
︶
(
15
)
/
遠

無
量
寿
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
〇
七
頁
下
六
～
一
〇
行
・

浄
全

五
︑
三
六
頁
下
一
三
～
一
六
行
︶
の
取
意
文
で
あ
ろ
う
︒
(
16
)
/
遠

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
四
頁
中
一
三
～
一
四
行
・

浄
全

五
︑
一
九
五
頁
上
九
～
一
〇
行
︶
(
17
)

無
量
寿
経

で
は
︑
上
輩
︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
二
頁
中
︑
二
二
～
二
三
行
・

浄
全

一
︑
一
九
頁
九
行
︶
︑
中
輩
︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
二
頁
中
二
六
行
・

浄
全

一
︑
一
九
頁
一
〇
～
一
一
行
︶
︑
下
輩
︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
二
頁
下
六
行
・

浄
全

一
︑
一
九
頁
一
四
～
二
〇
頁
一
行
︶
に
お
い
て

發
無
上
菩
提
之
心

と
三
輩
す
べ
て
に
発
菩
提
心
が
説
か
れ
て
い
る
︒
(
18
)
/
遠

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
三
頁
下
一
三
～
一
五
行
・

浄
全

五
︑
一
九
三
頁
下
一
一
～
一
二
行
︶
(
19
)
曇
鸞

往
生
論
註

︵

大
正
蔵

四
〇
︑
八
四
二
頁
上
一
九
～
二
〇
行
・

浄
全

一
︑
二
五
一
頁
下
一
七
～
二
五
二
頁
上
一
行
︶
(
20
)
底
本
で
は

樂
ヲ

で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は

樂

と
し
た
︒
(
21
)
/
遠

大
乗
義
章

︵

大
正
蔵

四
四
︑
八
一
〇
頁
上
二
五
～
二
九
行
︶

決
定
往
生
集

で
は
︑
①
厭
有
爲
心
︑
②
求
無
爲
心
︑
③
度
衆
生
心
の
三
種
を
あ
げ
て
い
る
︒
し
か
し

大
乗
義
章

で
は
︑

發
三
種
心
︒
一
︑
厭
有
爲
心
︒
聞
説
生
死
︑
無
常
大
苦
深
心
厭
離
︒
二
︑
求
無
爲
心
︒
聞
説
涅
槃
︑
常
樂
我
淨
深
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
五
六
心
願
求
︒
三
︑
念
衆
生
心
︒
縁
諸
衆
生
︑
有
苦
無
樂
決
意
濟
拔
︒

と
あ
り
︑
①
厭
有
爲
心
︑
②
求
無
爲
心
︑
③
念
衆
生
心
の
三
種
を
示
し
て
い
る
︒
(
22
)
永
観

往
生
講
式

︵

大
正
蔵

八
四
︑
八
八
〇
頁
下
一
七
～
一
八
行
・

浄
全

十
五
︑
四
六
七
頁
下
一
二
～
一
三
行
︶
(
23
)

妙
法
蓮
華
経

︵

大
正
蔵

九
︑
九
頁
中
九
行
︶
(
24
)
四
依
：
四
つ
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
︒
菩
薩
の
四
依
と
は
︑
十
地
以
前
を
初
依
︑
初
地
よ
り
六
地
を
第
二
依
︑
七
か
ら
九
の
三
地
を
第
三
依
︑
第
十
地
を
第
四
依
と
す
る
︒
(
25
)

大
般
涅
槃
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
六
三
九
頁
上
二
〇
～
中
一
四
頁
︶
(
26
)

善
趣

は
︑
/
遠
の

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
四
頁
中
～
下
・

浄
全

五
︑
一
九
五
頁
下
︶
及
び

無
量
寿
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
〇
七
中
・

浄
全

五
︑
三
六
頁
下
︶
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

菩
提
心
を
発
し
た
人

に
比
定
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
は
佛
教
大
学
大
学
院
小
川
法
道
氏
の
ご
教
示
を
得
た
︒
(
27
)
/
遠

大
乗
義
章

︵

大
正
蔵

四
四
︑
六
三
六
頁
下
一
〇
～
一
三
行
︶
(
28
)
相
発
心
：
山
本
啓
量

大
乗
義
章
に
於
け
る
認
識
論
的
考
察

︵

印
度
學
佛
教
學
研
究

第
一
八
巻
第
一
号
︑
一
九
六
九
年
︑
二
一
三
頁
︶
で
は
︑

相
発
心
と
は
生
死
の
過
と
涅
槃
の
福
利
を
見
て
︑
生
死
を
棄
捨
し
涅
槃
に
趣
向
す
る
事
で
あ
り
︑
相
に
随
つ
て
厭
求
す
る
に
名
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
即
ち
主
体
を
行
者
に
︑
対
象
を
涅
槃
に
置
き
︑
方
法
の
聞
法
を
動
機
と
し
て
信
を
生
じ
︑
聞
法
に
よ
つ
て
慈
悲
を
生
ず
る
事
と
し
︑
之
を
発
菩
提
心
と
し
て
い
る
︒

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
(
29
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
三
五
頁
上
七
行
・

浄
全

五
︑
三
二
八
頁
上
九
～
一
〇
行
︶
(
30
)
底
本
で
は

巳

で
あ
る
が
筆
者
の
責
任
に
お
い
て

已

と
改
変
し
た
︒
(
31
)

妙
法
蓮
華
経
論
憂
波
提
舍

︵

大
正
蔵

二
六
︑
九
頁
中
一
一
行
︶
︵

大
正
蔵

二
六
︑
一
八
頁
下
三
行
︶
(
32
)
底
本
の
訓
点
で
は
︑

十
念
の
菩
提
を
因
と
爲
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得

と
な
っ
て
い
る
が
︑
以
下
の
議
論
を
踏
ま
え
て
読
み
替
え
る
︒
以
下
こ
れ
に
従
う
︒
(
33
)

元
禄
本

︵
八
丁
左
二
行
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
(
34
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
四
頁
中
二
三
～
二
四
行
・

浄
全

一
︑
二
四
頁
六
行
︶
(
35
)
珍
海

三
論
玄
疏
文
義
要

︵

大
正
蔵

七
〇
︑
三
四
九
頁
下
八
～
九
行
︶
に
も
同
じ
一
節
が
見
ら
れ
る
が
典
拠
不
明
︒
(
36
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
三
五
頁
上
八
～
一
三
行
・

浄
全

五
︑
三
二
八
頁
上
一
〇
～
一
四
行
︶
(
37
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
六
八
頁
上
二
六
～
二
七
行
・

浄
全

一
︑
七
頁
一
四
行
︶
(
38
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
二
頁
下
六
～
七
行
・

浄
全

一
︑
二
〇
頁
一
行
︶
(
39
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵
前
掲
註
35
︶
を
参
照
︒
(
40
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
二
頁
六
～
七
行
・

浄
全

一
︑
一
九
頁
一
四
行
～
二
〇
頁
上
一
行
︶
(
41
)

當
發
無
上
菩
提
之
心
︑
一
向
專
意
乃
至
十
念

で
切
っ
て
︑

十
念

の
対
象
を

無
上
菩
提
之
心

と
読
む
の
で
あ
る
︒
(
42
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
三
五
頁
下
九
～
一
〇
行
・

浄
全

五
︑
三
二
九
頁
下
九
～
一
〇
行
︶
(
43
)
曇
鸞

往
生
論
註

︵

大
正
蔵

四
〇
︑
八
四
二
頁
上
二
〇
～
二
三
行
・

浄
全

一
︑
二
五
二
頁
上
一
～
三
行
︶
(
44
)
道
綽

安
楽
集

︵

大
正
蔵

四
七
︑
七
頁
下
七
～
九
行
・

浄
全

一
︑
六
八
〇
頁
下
二
～
三
行
︶
(
45
)
迦
才

浄
土
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
九
一
頁
下
一
一
～
一
四
行
・

浄
全

六
︑
六
四
五
頁
上
五
～
七
行
︶
(
46
)

大
智
度
論

︵

大
正
蔵

二
五
︑
三
六
二
頁
下
二
八
頁
～
三
六
三
頁
上
二
行
︶
(
47
)
道
綽

安
楽
集

︵

大
正
蔵

四
七
︑
七
頁
下
八
～
九
行
・

浄
全

一
六
八
〇
頁
下
三
行
︶
(
48
)

観
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
三
頁
下
一
～
二
行
・

浄
全

一
︑
四
四
頁
四
～
五
行
︶
(
49
)
迦
才

浄
土
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
九
一
頁
下
一
三
～
一
四
行
・

浄
全


決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
五
七
六
︑
六
四
五
頁
上
六
～
七
行
︶
(
50
)
底
本
訓
読
で
は

慳
貪
の
業
に
滯
れ
ば
︑
淨
土
に
生
ぜ
ず

で
あ
る
が
︑
底
本
三
六
丁
左
八
行
の
訓
読
に
合
わ
せ
る
︒
(
51
)
願
往
生
心
︒
菩
提
心
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
︒
(
52
)

阿
毘
達
磨
倶
舍
論

分
別
業
品
第
四
之
四
︵

大
正
蔵

二
九
︑
八
四
頁
下
一
八
～
二
七
行
︶
舟
橋
一
哉

倶
舎
論
の
原
典
解
明
業
品

︵
法
藏
館
︑
一
九
八
七
︑
二
一
六
頁
︶
︒
(
53
)

大
智
度
論

︵

大
正
蔵

二
五
︑
四
一
三
頁
下
二
三
～
二
四
行
︶
(
54
)

妙
法
蓮
華
経

︵

大
正
蔵

九
︑
九
頁
上
七
～
八
行
︶
(
55
)

大
悲
経

に
お
け
る
典
拠
は
不
明
︒
道
綽

安
楽
集

︵

大
正
蔵

四
七
︑
一
七
頁
上
一
九
～
二
二
行
・

浄
全

一
︑
七
〇
〇
頁
下
三
～
六
行
︶
に
同
様
の
引
文
有
り
︒
(
56
)
曇
鸞

讃
阿
弥
陀
仏
偈

︑
善
導

法
事
讃

︑

往
生
礼
讃

︑
迦
才

浄
土
論

等
に
散
見
さ
れ
る
︒
(
57
)
無
所
得
：
な
に
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
︑
求
め
よ
う
と
す
る
心
が
な
い
こ
と
︒
執
着
し
な
い
境
地
︵
水
野
弘
元

仏
教
用
語
の
基
礎
知
識

︑
春
秋
社
︑
一
九
七
二
︑
一
五
〇
頁
︶
︒
(
58
)
有
所
得
：
取
捨
選
択
し
て
執
着
す
る
こ
と
︒
(
59
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
三
五
頁
上
一
三
～
一
四
行
・

浄
全

五
︑
三
二
八
頁
上
一
四
～
一
五
行
︶
(
60
)
源
信

往
生
要
集

︵

大
正
蔵

八
四
︑
八
〇
頁
下
一
四
～
二
三
行
・

浄
全

一
五
︑
一
三
七
頁
上
一
六
～
下
七
行
︶
に
当
該
箇
所
あ
り
︒
(
61
)
畢
竟
空
：
一
切
の
現
象
を
空
と
し
た
究
極
の
空
︒
(
62
)
懐
感

釈
浄
土
群
疑
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
三
六
頁
中
二
～
一
一
行
・

浄
全

六
︑
一
七
頁
上
一
〇
～
下
一
行
︶
(
63
)
道
綽

安
楽
集

︵

大
正
蔵

四
七
︑
一
一
頁
中
一
三
～
一
四
行
・

浄
全

一
︑
六
八
八
頁
上
一
二
～
一
三
行
︶
(
64
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
四
三
頁
上
三
～
四
行
・

浄
全

五
︑
三
四
五
頁
下
三
～
四
行
︶
(
65
)
吉
蔵

観
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
三
五
頁
下
九
行
・

浄
全

五
︑
三
二
九
頁
下
九
行
︶
(
66
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
三
頁
上
一
八
～
二
二
行
・

浄
全

一
︑
四
三
頁
二
～
四
行
︶
(
67
)
底
本
で
は

受ク

と
な
っ
て
い
る
が
主
語
が

世
俗
凡
夫

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
文
章
の
つ
な
が
り
を
考
慮
し

受テ

と
改
め
た
︒
(
68
)
/
遠

大
般
涅
槃
経
義
記

︵

大
正
蔵

三
七
︑
七
一
四
頁
中
一
八
～
三
二
行
︶
(
69
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
四
頁
中
二
七
～
二
八
行
・

浄
全

一
︑
四
六
頁
八
行
︶
︻
補
註
︼
(
補
註
	
)
○底

答
應
此
決
定
一
向
答
云
要
發
菩
提
心
方
生
極
樂

︑
○寛
○浄

答
云
要
發
菩
提
心
方
生
極
樂

︑
○大

答
此
應
決
定
一
向
要
發
菩
提
心
方
生
極
樂

︵
は
っ
と
り
じ
ゅ
ん
け
い
学
術
研
究
員
︑
佛
教
大
学
大
学
院
︶
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
五
八
（31丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
五
九
（31丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
六
〇
（32丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
六
一
（32丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
六
二
（33丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
六
三
（33丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
六
四
（34丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
六
五
（34丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
六
六
（35丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
六
七
（35丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
六
八
（36丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
六
九
（36丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
七
〇
（37丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
七
一
（37丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
七
二
（38丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
七
三
（38丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
七
四
（39丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
七
五
（39丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
七
六
（40丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
七
七
（40丁左）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
七
号
七
八
（41丁右）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
三
︶
第
五
修
因
決
定
︵
惣
明
修
因
・
別
明
菩
提
心
︶
︵
服
部
純
啓
︶
七
九
